





Possibilities for co-benefit development
– A case study of solar cooker usage –
KAGAWA Reiko
The purpose of this study is to explore and assess the results, effects and influences of the co-ben-
efits development approach to intended project beneficiaries in developing countries.  The co-benefits
approach aims to address the needs of communities in under-developed countries while ameliorating
the effects of climate change. 
For this study, I visited the remote villages in Ladakh in the Himalayan region of India on two occa-
sions to survey a sample of residents and beneficiaries. In addition, this research took into account
secondary data from several previous studies.
Recently, actors in international development have increasingly focused on co-benefit approaches.
While several studies have been made on estimating the benefits of climate change mitigation, often lit-
tle is known on how each project following this approach assists the poorest people and addresses their
socio-economic development needs.
Additionally, problems can be seen to occur in the field when international development agencies
attempt to transfer environmentally-friendly technology to developed countries.  Thus, this thesis ana-
lyzes the development-related benefits for local people and identifies the factors to which attention
should be paid. In this case, the research uses a case study of solar cookers, which have been provided
to villagers as a co-benefit cooking tool. 
The study and its analysis are based on the findings of field research on the solar cooker project
undertaken by Japanese NGO JULAY LADAKH.
In response to the results of this study, suggestions and proposals have been offered as to what
should be paid attention to in the shift to co-benefit environmentally-friendly technology. 
While the project analyzed in this case study was judged a success by partner organizations, there
were many factors relating to the end results.  So, when a similar kind of co-benefit project is planned,
international cooperation agencies should research the needs and situation of the recipients on a case-
by-case basis.
In general, what seems to be lacking in many such co-benefit development projects is a considera-
tion of the needs of intended beneficiaries and appropriateness of technology, rather than simply the
climate benefits of the intended usage.
The study also attempts to predict the influence of the success or otherwise of such co-benefit pro-
jects implemented at the local level on the policy and decision-making processes among government
and other stakeholders, especially as they relates to the achievement of the twin goals of climate-
change mitigation and sustainable socio-economic development on a region-wide or nation-wide level.
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・糞や薪拾いの労働が軽減した 100％（ 18 人中 18 人） 
・薪の使用量が減少した 100％（ 19 人中 19 人） 


























No.19  今年は 薪拾い を 行ってない。 
大きな 1mくらいの袋の薪を節約できた。 
No.13  今は全く薪を使用していない。 
No.10   月に 3 袋節約できた。 
No.12 月に 9- 10 袋節約できた。 
No.14   日に 3- 4 バスケット節約できた。 
追加 No.3  袋の 3/4は節約できる。（ 使用量が 4 分の 1 になった。 ） 
2 袋しか使わない。（節約した結果 2 袋になった） 
薪使用量の減少 
No.18 バスケット 1 つの薪でヤカン７つ沸かせる。 
バスケット 15 個分、節約できる。 
追加 No.3 3 袋分節約で きた（ 4 袋から 1 袋になった）。 
＝ 使用量が 4 分の 1 になった。 
糞の使用量の減 
少 
No.19 月に 6～ 7 袋節約できた。 
灯油の使用量 No.1- 3 
学校の寮 
灯油の使用量が 10R減少した。  
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薪利用の環境負荷  50% 
SCの効率的利用方法 71% 
受益者自身のメリット 79% 
ＳＣの修理方法  82% 
環境へのメリット  84% 
設置方法  89% 
洗い方  92% 
目の保護の必要性  92% 































































































































政 治 力 や
公称力のなさ































































































































































































































































































































































































 問 題 
ないか 
ラダックでの事例 












































































③ 2008 年度は実施されなかったため問題が生じた。デ 
モンストレーションを補ったのは、中心地のレーや、 
近所でソーラークッカーを見かけた経験であった。 
④運搬と配布は、最も困難であった。 2008 年事業は、 
運搬と配布の困難さにより進捗に遅れがでたため、 
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28 （Palmer Development Consulting, 2002a and
Palmer Development Consulting 2002b） の結果
を用いてMarlett が指摘している。（Marlett
Wentzel and Anastassions Pouris “The develop-
ment impact of solar cookers:  A review of
solar cooking impact research in South
Africa” July 2007（5-2-3 Time savings.）P.O
29 Marlett Wentzel, op.cit., (5-2-2 Money Savings)
P.O
30 人々をただ要求面だけから捉えるのは人間性を
いささか軽視することになるかもしれないと、
アマルティア・センが指摘している。「私たち
は単に要求に目を向けてもらおうとしている
『受益者』というだけではなく、『行為者』でも
ある。何を重んじ、それをどう追及するかを決
める『行為者』としての私たちの自由は、要求
を満たすこと以上にずっと大きな意味を持ちう
る」と、途上国の人々を「行為者」としてとら
える重要性を述べている（アマルティア・セン
著、〔東郷えりか訳〕『人間の安全保障』集英社、
2006年、183-184頁）。
31 佐藤、前掲書、9頁。
32 ソーラークッカーの開発便益の大きさだけでな
く、ソーラークッカーの入手の困難さもニーズ
の上位に上がった要因であると考えられる。薪
拾いの困難さを同様に解決する「植林」事業は、
長年人々が自らコストをかけずに行ってきた
が、ソーラークッカーは、購入資金を必要とす
るため、上位にランクした可能性もある。
33 山本吉宣は、レジームとは「行為体が自己規律
を行うためのルールのセット」であるとしてい
る（山本吉宣「プライベートレジーム試論」国
際法学会編『日本と国際法の100年〈第7巻〉国
際取引』三省堂、2001年、11頁）。
亀山康子は、レジームとは「国際関係の所与
の範囲において、主体の期待するものが集約さ
れる、明瞭なあるいは暗黙の原則、規範、規則、
および意思決定手続きのまとまり」と定義し、
「ここにおいて、レジームのなかには、成文化
された条約のような国際法ばかりでなく、かつ
ての貿易に関する一般協定（GATT）のような
緩やかな合意や、複数の国で共有している規範
など成文化されていないものも含まれる」とし
ている（亀山康子『地球環境政策』昭和堂、
2003年、93頁）。
34 阪口功「地球環境問題とグローバル・ガバナン
ス」『国際問題』No.562、2007年6月37頁。
35 ガバナンスとは、国際的な組織や制度が、国際
社会に秩序を与えている状態である（亀山、同
上書、94頁）。
36 阪口、前掲論文、37頁。
37 阪口は「地球環境ガヴァナンスを阻害する最大
の問題は『政治的意志』の欠如の問題」である
と指摘する（阪口、前掲論文、42頁）。
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